






























We investigated the problems of ranking and clique partitioning of a number of objects 
based on the pairwise comparison data of the objects.  We defined the inconsistency 
measure between the data and an ordering, formulated the problem as an optimization 
problem of minimizing the measure, and proposed an efficient algorithm, which was 
tested by numerical experiments. 
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                               （金額単位：円） 
 直接経費 間接経費 合 計 
2010年度 700,000 210,000   910,000 
2011年度 1,400,000 420,000 1,820,000 
2012年度 600,000 180,000 780,000 
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キーワード：(1) 最小違反順序 (2) 線形順序多面体 (3) ラグランジュ緩和 (4) 劣勾配法 
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 順序付ける対象を N ={1,2,...,n}とし、順
序対(i,j)に対して(0,1)-変数ｘijを定義す
ると，相異なる i,j,kすべてに対して条件 
  xii = 0 
  xij + xji = 1 


























上の表に K.E.Pedings, A.N.Langville と
の共著論文“A minimum violations ranking 
method,”Optimization and Engineering 








（Obj.value と best rank）が一致して問題
の最適解が 21 秒足らずで得られており，し
かも 1380万本の不等式制約のうち僅か 0.14% 
の 18926本を取り込むことで問題が解けてい
る． 




の掲載予定論文 “Lagrangian relaxation 
and pegging test for linear ordering 
problems,” Advances in Data Analysis and 
Classificationから引用する．比較したのは
現時点で最も速いと言われている最適化ソ
ルバー Gurobi である．Gurobi の欄の OM は
メモリー不足で最適化ソルバーが問題を解
くことができなかったことを示している．提
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